





　This study stands on long-term longitudinal research of 12 years from the training stage to 
the initial and middle terms. The study traced the changes in childcare worker identities and 
clarified the relationship between long-term changes in childcare worker identities and 
autobiographical memories. To be more specific, the study continuously applied the 
Multidimensional Ego Identity Scale (Tani, 2001a) to the training school graduation period, 
the initial term, and the transition from initial form to mid-career. Also, the study looked 
back on the past from the mid-career period. The childcare worker was subsequently asked 
for descriptions of childcare episodes as autobiographical memories. As a result, it turned 
out that there were four patterns of changes in the identities of childcare workers: 
“descending group,” “ascending group,” “low sustaining group,” and “high sustaining 
group.” These change patterns appeared to match the descriptions of the corresponding 
autobiographical memories. The study sorted out each group using extracted keywords and 
the like.
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卒業期 初任期 移行期 中堅期
MEIS（谷，2001a） 89.61（18.29） 89.04（21.03） 95.99（21.04） 95.04（20.11）
自己斉一性・連続性 23.95（ 6.25） 23.47（ 6.43） 25.41（ 6.35） 25.11（ 6.33）
対自的同一性 22.58（ 6.18） 22.16（ 6.50） 24.24（ 5.98） 23.75（ 5.76）
対他的同一性 21.33（ 5.44） 21.24（ 6.31） 22.70（ 6.37） 22.48（ 5.94）
























Rescaled Distance Cluster Combine





















































































　　  　　Table 2　各クラスタ（群）におけるMEIS得点の平均値及び標準偏差　　 N=138
n 卒業期 初任期 移行期 中堅期
第１クラスタ・下降群 37 93.73（13.19） 88.32（12.37） 91.76（12.50） 82.22（ 8.57）
第２クラスタ・上昇群 29 86.48（10.30） 86.72（10.68） 108.21（11.99） 105.72（11.59）
第３クラスタ・低持続群 38 71.74（13.10） 68.03（12.29） 74.95（17.15） 81.08（18.57）
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　　　  　　Table 3　各群を特徴付ける語とJaccardの類似性測度　　　　 N=138
1 下降群 2 上昇群 3 低持続群 4 高持続群
保護者 .093 今 .073 子ども .153 子ども .209
良い .081 毎日 .045 保育 .146 自分 .199
感じる .069 先輩 .044 先生 .088 保育 .157
伝える .062 楽しい .037 保護者 .078 先生 .105
担任 .062 気持ち .037 クラス .071 経験 .093
今 .061 出来る .034 今 .063 クラス .083
食べる .050 不安 .034 対応 .062 考える .068
大切 .043 泣く .033 園 .057 担任 .061
時間 .041 気 .033 感じる .055 分かる .057
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